






‘The British Committee’ as a Research Organization and its Prospects: 
 A Discussion on Brunello Vigezzi’s Contribution
ONAKA, Makoto・TSUNODA, Kazuhiro
The purpose of this research note is to evaluate Brunello Vigezzi’s study and some other 
studies. The authors also discuss the possibility of a new research context for the British 
Committee, such as its relationship with the Rockefeller Foundation and the British 
academia.
Usually, the British Committee is analyzed in the context of the English School. Vigezzi 
made ground-breaking contributions to the study of the Committee. He scrutinized its 
uniqueness and demonstrated its nature as an ‘organization’: (1) the time periods of its 
activities, (2) its purpose, (3) its central publication, and (4) the rules, spirits, and modus 
operandi of the Committee.
Thereafter, the study on the British Committee departed from the context of the English 
School and arrived at the viewpoint of an organization. In this research note, the authours 
intend to further discuss the Committee in a broad context in relation to the Rockefeller 
Foundation and the British academia.
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laboratory of ideas, the Expansion of International Society, the Rockefeller 
Foundation
キーワード： 英国委員会、基本原理、アイデアの実験室、『国際社会の拡大』、ロックフェラー財団
170 大中　真・角田　和広：組織としての「英国委員会（the British Committee）」と英国委員会研究の発展可能性の検討
1．はじめに
本稿にて考察の対象となる「国際政治理論に関する英国委員会（the British Committee on 
the Theory of International Politics）」とは、1958 年から 85 年までイギリス（ケンブリッジ
大学ピーターハウス、サセックス大学など）を中心に活動した国際関係理論の研究組織である。































の時期を第 1期（1959 年～ 66 年：国際社会概念への注目）、第 2期（1966 年～ 77 年：英国学




類する（第 1期：1954 年～ 58 年、第 2期：1959 年～ 61 年、第 3期：1961 年～ 62 年、第 4期：





















が英国委員会に登場するのは 1961 年 7 月、ブルによってだが、その頃から既に『国際社会の
拡大』に関する論点が登場する。ブルは、世界政府論とは異なる秩序形態（国際社会）の樹立が、
主権国家同士による強固な信頼関係の構築によって可能だと主張する。この点についての異論
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